
























［Purpose］To understand the relationship between the learning attitude of correspondence course 
students toward text learning and life changes after enrollment.
［Method］Divide into two groups, “active group” and “non-aggressive group” according to learning 
attitude, and compare the average values of learning status, living status, and student 
life fulfillment for life changes after admission. To be carried out by.
2 年課程（通信制）短期大学の看護学生における
テキスト学習に臨む学習姿勢と入学後の生活変化との関連
Junior College 2 year course(correspondence system) 
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［Results］The highest average learning situat ion was “talking about lesson content among 
students”, and the lowest was “fun to write a report”. The highest average living 
conditions are “busy in time” and the lowest are “motivated to work”. The highest 
average student life fulfillment is “the correspondence course life is fulfilling”, and the 
lowest is “living a lively student life”.
［Conclusion］It was suggested that the learning attitude toward text learning is strongly related 
to the lifestyle changes rooted in the learning attitude after admission. In the future, 
it will be necessary to carry out detailed research on lifestyle changes focusing on 
the “non-aggressive group.”































































































































































































では 3.5± 0.36であり、「非積極的群」の 3.15±
0.46より、極めて有意に高いことを示す。
〔 t（128）＝ 3.21、p ＜ 0.002〕。
『仕事にやる気が出た』の平均値は「積極的群」
では 2.9± 0.64であり、「非積極的群」の 2.52±
0.66より、極めて有意に高いことを示す。〔t（126）
























では 3.8± 0.3であり、「非積極的群」の 3.82± 0.26
よりやや低いが、両群の間には有意差がみられな
かった。〔 t（128）＝ 0.19、p ＝ 0.85〕。
『身体的にしんどくなった』の平均値は「積極的
群」は 3.57± 0.46であり、「非積極的群」の 3.71
± 0.32よりやや低いが、両群の間には有意差がみ
られなかった。［ t（128）＝ 1.2、p ＝ 0.23］
『仕事がしんどくなった』の平均値は、「積極的
群」は 3.26± 0.91であり、「非積極的群」の 3.3±
0.77よりやや低いが、両群の間には有意差がみられ
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